


















Support for Educational Institution in Miyagi Prefecture by
Measuring Radioactivity
東北工業大学新技術創造研究センター紀要　EOS







　　Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident was set off by east Japan earthquake in 
March 11, 2011. Radioactive materials from these nuclear-power plants have been dispersed over 
a large area of northeast Japan. Soil contamination in a wide range of land with the accident in 
the nuclear power plant, is causing concern of radioactive contamination on agricultural products 
cultivated in the Tohoku region. In the present research project, there are two types of 
measurements for radiation. The first is to measure whether the level is sufficiently low relative 
to the reference value of the country for food radioactivity level for food to be provided to the 
school meals. The second is to determine, against agricultural products that are grown for 
education in high school in Miyagi prefecture, whether theradiation level is low enough with 
respect to the reference value of the country for food radioactivity level.The radioactivity 
concentration in samples was evaluated using a sodium iodide detector and a germanium 
detector. Results have been notified everyday on the web site of the Miyagi prefecture 
government. The radioactivity concentration in all evaluated samples was lower enough compare 
with the national safety criterion value of 100 Bq/kg for food. In addition, enlightening lectures 
about characteristics of radiation, radiation protection and the effects on health have been 



























福島原発事故以前は 5 mSv/ 年であったが，厚生労働大臣の諮問により *ALARA の観点























































図９は，本測定で検出対象としている 137Cs からのガンマ線（ 662 keV）の鉛を透過する





















134Cs と 137Cs のガンマ線の計数の差を求め，試料の放射能濃度を算出した。
２．１．６　Ge 検出器を用いた放射能濃度測定の結果
　図 13 および図 14 は，Ge 検出器と簡易測定器から得られたガンマ線スペクトルの例で
ある。図に示すように，環境中のいたるところに存在する天然放射性核種である 40K のピー
クが簡易測定器ではブロードな形状を示す一方，Ge 検出器では線スペクトルとして表れ
ており，放射性核種のガンマ線のエネルギ情報が高分解能で得られている。図 15 は図 13
において 134Cs および 137Cs からのガンマ線のピークが現れるエネルギ領域である。図に示
すように，試料である牛乳から得られたエネルギスペクトルには，134Cs および 137Cs のガ
ンマ線のエネルギに相当するチャネルの計数は，バックグランドで測定した計数と同等で






　図 13 および 15 のエネルギスペクトルをみても試料に放射性物質が含まれていないこと
は推測できるが，本測定では定量的に放射能濃度を評価するため，ガンマ線スペクトルで
得られる計数の変動を用いて試料に含まれうる放射能の最大値の推定を試みた。図 16 は
図 15 における 134Cs のガンマ線のピークが現れる領域の試料とバックグランドの計数差の
分布である。図に示すように，計数差は０を中心として正負にばらつきがある。この計数




















　昨年度から給食食材のサンプル測定事業が始まり，平成 24 年度は 2100 種類，平成 25

































24-1 きゅうり 4.5 ± 2.2 4.0 ± 2.0 8.4 ± 4.2 不検出
24-2 たまねぎ 1.8 ± 0.9 1.8 ± 0.9 3.6 ± 1.8 不検出
24-3 水田土 43 ± 5.3 73 ± 6.7 117 ± 12 検出
24-4 たまねぎ 5.0 ± 2.5 4.9 ± 2.5 9.9 ± 5.0 不検出
24-5 きゅうり 4.6 ± 2.3 3.7 ± 1.8 8.2 ± 4.1 不検出
24-6 大麦 4.9 ± 2.5 5.2 ± 2.6 10 ± 5.1 不検出
24-7 トマト 3.3 ± 1.7 3.0 ± 1.5 6.3 ± 3.2 不検出
24-8 畑土 29 ± 4.4 30 ± 4.3 59 ± 8.7 検出
24-9 採草地果樹園隣土 121 ± 8.9 161 ± 10 282 ± 19 検出
24-10 果樹園隣草 4.0 ± 2.0 4.4 ± 2.2 8.4 ± 4.2 不検出
24-11 河川敷土 134 ± 9.4 196 ± 11 330 ± 20 検出
24-12 幼稚園隣土 120 ± 8.9 182 ± 11 303 ± 19 検出
24-13 幼稚園隣草 4.4 ± 2.2 4.6 ± 2.3 8.9 ± 4.5 不検出
24-14 河川敷草 5.3 ± 2.6 3.6 ± 1.8 8.8 ± 4.4 不検出
24-15 23 年度産玄米 4.8 ± 2.4 5.0 ± 2.5 9.8 ± 4.9 不検出
24-16 玄米 4.7 ± 2.4 4.2 ± 2.1 8.9 ± 4.5 不検出
24-17 玄米 4.8 ± 2.4 4.2 ± 2.1 9.0 ± 4.5 不検出
24-18 かぼちゃ 5.5 ± 2.8 5.6 ± 2.8 11 ± 5.6 不検出
24-19 じゃがいも 7.8 ± 3.9 6.1 ± 3.1 14 ± 6.9 不検出
24-20 さつまいも 5.2 ± 2.6 4.3 ± 2.1 9.5 ± 4.7 不検出
24-21 さつまいも 4.5 ± 2.2 5.1 ± 2.5 9.5 ± 4.8 不検出
24-22 さつまいも 4.3 ± 2.2 3.8 ± 1.9 8.1 ± 4.1 不検出
24-23 なす 5.0 ± 2.5 4.5 ± 2.3 9.5 ± 4.8 不検出
24-24 さつまいも 4.0 ± 2.0 4.2 ± 2.1 8.2 ± 4.1 不検出
24-25 白菜 4.0 ± 2.0 3.6 ± 1.8 7.6 ± 3.8 不検出
24-26 さつまいも 4.2 ± 2.1 4.8 ± 2.4 9.0 ± 4.5 不検出
24-27 ねぎ 5.8 ± 2.9 4.5 ± 2.3 10.3 ± 5.2 不検出
24-28 さつまいも 4.7 ± 2.3 2.7 ± 1.4 7.4 ± 3.7 不検出
24-29 柿 5.4 ± 2.7 3.3 ± 1.6 8.7 ± 4.3 不検出





























































































7/13 中田小学校 「放射能と健康について」～現状と食の安全から～ 仙台市中田小学校父母教師会 小野寺敏幸




















会　放射性物質対策部会報告書，平成 23 年 12 月 22 日
［２］http://www.r-info-miyagi.jp/r-info/?pcview=true
［３］http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/attach/1313004.htm
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